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  Thirty－four out of 171 in．patients， requiring indwelling urethral catheter after admission， ac－
quired urinary tract infection with Serratia marscens inspite of adopting close drainage system． Most
patients had underwent some urological surgery befoTe urinary infection， and moreover alynost all
of the patients had received sorne antibiotics such as carbenicillin， sulbenicillin or cephalothin in
prevention of post－operative infection． lt was found that Serratia infection was primarily caused
by undue rnanagement of inlying urethral catheter and erroneous drainage of urine from the
drainage bag．
  We could eradicated almGst completely u血ary infection with S． marscens by controlling closed
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セラチア感染（一ト， セラチア感染（一） 総  数
セラチア感染（十）一 「 ．一 一      ． ． 一 ．一 一 一 一 」ハ ｝ 匿
@総     安又
腎 結 石 3 名 20  名 23名 13・0 ％
膀胱腫 蕩 6 名 29 名 35 名 17・1％
前立腺肥大症 14  名 38  名 52 名 26・9 ％
前立腺腫瘍 3 名 5 名 8 名 37・5 ％
本多・ほか：留置カテーテル・セラチア感染 251
Table 3・手術侵襲別のセラチア感染発生の割合
疾患名 手 術 名 セラチア感染（÷） セラチア感染（一） セラチア感染（十）総    数
（A）腎結石 ①腎孟切石術 0 名 13名 0％
②腎 摘 出 術 0 5 0
③腎 切 石 術 3 2 60
（B）膀胱腫瘍 ①T  U  E 2 18 10
②膀胱部分切除術 ユ 3 25
③水 圧 療 法 0 5 0
④膀胱全摘出術
@＋尿路変更術 2 2 50
⑥手術不可能 1 1 50
（C）前立腺肥 ①T U R P 1 0 100大症
②前立腺摘出術 13 38 25・5
（D）前立腺腫瘍 ①除  睾  徹 o 3 Q
②前立腺全摘出術 2 0 100
③ホルモン療法 Q 2 Q
Table 4．セラチア感染消失の時期
病 患 名 セラチア感染者数 入院中に菌が消失 退院後に菌消失 退院後も菌（＋）
腎   結   石 3 名 2 名 1
膀  胱  腫  瘍
N 胱 膣 ろ う
厲ﾋ腺膀胱炎
_経因性膀胱
6121 3121 1 2名死亡
前立腺肥大症
O 立 腺 腫 瘍
14
R
81 3ユ  2
P名死亡
尿 道 損  傷
A  道  腫  瘍



































10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）
CBPC …2・（器
CET ・9・5・（塁、）
CER      1025・0％（        ）     40
CEZ      915・8％（        ）     57
ABPC      5P5・2％（        ）     33
SBPC      ．1P6・7％（万）
CO■ ・4・3％（十）
G  M ・％（os）
Table 6・セラチア菌に対する各種化学療法剤の感受性（3濃度ディスク法）
S MK MC PT CCETCERCO工N AABPCG MMnOPCBDotPCS
一 69 72 8 73 74 74 73 72 74 6 7 71 47 26
十 5 0 37 1 0 0 Q 0 0 工 64 0 3 0
十 0 1 29 0 0 0 o 1 0 5 2 1 0 0



























































































     の証明
         手洗場（泌尿器科・脳外科混合病棟）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ナースセンター
?○○




























    作用時間
E菌斉1｝
1 分 2 分 3 分 4 分 5 分
5％クレゾール溶液 一 一 一 一 一
5000倍力マ溶液 一 一 一 一 一
10％ホルマリン溶液 一 一 一 一 一
O・5％ヒビテン溶液 一 一 一 一 一
Q・25％ヒビテン溶液 一 一  一 一
0・ユ％ヒビテン溶液 一 一 一 一 一
0・05％ヒビテン溶液 『 一 一 一 一
0・025％ヒヒテン溶液 十 一 一 一 一
60QO倍力マ溶液 十 十 十 十 一
70QQ倍力マ溶液 十 十 十 十 一
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本論文前正
  Fig．1 右図．カテールをカテーテルに訂．正
 Table 2 病患名を疾患名に訂正
 Table 3 TUEをTURに訂正
 Table 6最下段右の空白に（1．4％） （0％） （O％）を挿入
